















A Shift in the Counterterrorism Approach toward Global 
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An Examination of Counter-Radicalization Cooperation in  




This research study analyzes the counter-radicalization cooperation in the Global Counterterrorism 
Forum (GCTF), the first-ever global forum in which both Western countries and developing countries 
convene for the purpose of harmonization of counterterrorism policies and capacity-building. This 
paper argues that the way of managing the radicalization issue in the GCTF can be best understood as 
emerging global governance which incorporates non-state actors, such as think tanks and NGOs, with 
a variety of activities, instead of an international regime which assumes state-centric and rule-based 
cooperation. It also suggests that evolving global governance in the radicalization issue could correlate 
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安分野を例にとると、「安全で容易な海外渡航イニシアティブ（Secure and Facilitated International 
Travel Initiative: SAFTI） 6）」のように、既存の先進国フォーラムであるG8をベースにした協調がみ
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（ 1 ） 「過激化」問題とは
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GCTFのインフォーマルな性質から、専門知識を持つ国家以外の主体に国家間のソフトなルール形
成が任される状況が出てきている。
もう一つは、過激化問題が安全保障だけでなく、貧困や差別、社会統合などの社会問題を含む多
面的なイシューである点である。このため、市民社会で活動していた開発や平和構築、人道支援
などのNGOが、国家側から過激化対策のアクターとして再定義されることになった。この状況は、
国家権力との間に距離を置いてきたNGOにとって、活動の中立性が侵されるリスクであると同時
に、国家の対テロ政策に新たな規範を持ち込む機会をもたらすと考えられる。
